THE CANTERBURY TALES ニオケル ジュンレイ ノ イミ by 野原 康弘 et al.
はじめに
14世紀末，‘The Father of English Poetry’「英詩の父」と呼ばれたチョー
サー（Geoffrey Chaucer : 1340? ―1400）は，古くから存在する‘a pilgrim
way’（いわゆる「巡礼の道」）を使って，一つの大きな作品に着手した。そ
れが The Canterbury Tales（『カンタベリー物語』）である１。
「やわらかい四月の雨。三月の渇きを潤し，植物を生き返らせ，花を咲か
せる。」と始まる。
Whan that Aprill with his shoures sorte
The droghte of March hath perced to the roote,
And bathed every veyne in swich licour
Of which vertu engendred is the flour;
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Whan Zephirus eek with his sweete breeth
Inspired hath in every holt and heath
The tender croppes, and the yonge sonne
Hath in the Ram his halve cours yronne,
And smale foweles maken melodye,
That slepen al the nyght with open ye
(So priketh hem nature in hir corages);




Thanne longen folk to goon on pilgrimages,
And palmers for to seken straunge strondes,
To ferne halwes, kowthe in sondry londes;




And specially from every shires ende
Of Engelond to Caunterbury they wende,
The hooly blisful martir for to seke,
That hem hath holpen whan that they were seeke.






Bifil that in that seson on a day,
In Southwerk at the Tabard as I lay
Redy to wenden on my pilgrimage
To Caunterbury with ful devout corage,
（ll. 19 - 22.）
「夕方になると，この同じ旅籠にいろいろな身分（職業）の人たち29人３ほ
ど（l. 24）が，団体で（‘in a compaignye’）やってきたが，偶然にも皆，カ
ンタベリー詣でをする巡礼たちだった。」
At nyght was come into that hostelrye
Wel nyne and twenty in a compaignye４
Of sundry folk４, by aventure yfalle
In felaweshipe, and pilgrims were they alle,
That toward Caunterbury wolden ryde.





サーがこの一行に加わったのは当然のことであったと Mark & Walton (p.30)
は，述べている（It was quite usual for travelers to band together for
protection against the dangers of the road.）。
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進行役の旅籠の主人（後で詳しく記述される）も，グリニッジには盗賊が
うようよしている（many a shrewe ＝ many scoundrels）と言って，一行の
一人に話をすぐに始めるように急き立てている。
Lo Depeford! and it is half-wey pryme.
Lo Grenewych, ther many a shrewe is inne!５






And shortly, whan the sonne was to reste,
So hadde I spoken with hem everichon
That I wad of hir felaweshipe anon,
And made forward erly for to ryde,
To take oure wey ther as I yow devyse.















This is the poynt, to speken short and pleyn,
That ech of yow, to shorte with oure weye,
In this viage shal telle tales tweye
To Caunterbury-ward, I mene it so,
And homeward he shal tellen othere two,
Of aventures that whilom han bifalle.
― Ibid. ll. 790 - 795.
さらに主人は，「一番おもしろい話をした人をここ（この旅籠）で，それ
も巡礼者全員で盛大にもてなしてはどうか」という提案をして，その一行全






チオー）pp. 317 - 337）。ボッカチオのものが，「10日100話」として，奇想天
外な短編の集大成となっているのに対して，チョーサーのものは，当初の予
定では，『デカメロン』の100話をはるかに上回る，合計120話になるはずで






Now lakketh us no tales mo than oon.
―“The Prologe of the Persouns Tale”, l. 16.
そして，Pourson に向かって，「あなた以外は全員，物語を済ませました
よ。」と，語りかけてすぐに話をしてくれるように依頼している。
For every man, save thou, hath toold his tale.
―“Ibid”l. 25.
Telle us a fable anon, for cokes bones!”
―“Ibid”l. 29.
まだ，Yeman も Plowman も，そして５人の職人たち（Haberdasshere,






Appollo whirleth up his chaar so hye
Til that the god Mercurius hous, the slye





“In faith, Squier, thow hast thee wel yquit
And gentilly. I precise wel thy wit,”
Quod the Frankeleyn,“considerynge thy yowthe,




チョーサー自身が話す“The Prologue and Tale of Sir Thopas”でさえ，中
途で進行役の主人に止められている。
“Namoore of this, for Goddes dignitee,”
Quod oure Hooste, “for thou makest me 









An Introduction to Chaucer, pp. 174. - 175），それぞれの巡礼がその地位にふ
さわしい言葉で，ふさわしい話し方をし，結果的に語り手の身分にふさわし































































































シェル」（『フランス巡礼の旅』pp. 73 - 108）とよく似ているのが，イングラ









ちも多くいた（『イギリス文学地名事典』 pp. 345 - 347.）。
また，イングランド北東部の都市，Newcastle-upon-Tyne から海岸線を北
上した沖合いにある Holy Island (Lindisfarne)。ヴァイキングに破壊された
Priory（小修道院）が痛ましい姿で残されている。ここに住んでいた聖カス
バートにお祈りするために，スコットランドとの境界に位置する Berwick-
on-Tweed からの巡礼たちが多い。St Michael’s Mount 同様，この島へも潮
が引いたときには，歩いて渡ることができる。
さらに York Minster（ヨーク大聖堂）。イングランド北部に位置し，ケル






その後，ここを伝道の基地として Irish Christianity をスコットランドやイ
ングランド北部へ布教していった（Columba’s Island ― Iona from Past to





亡骸が移された Durham Cathedral やイングランドで一番高い尖塔を持つ
Salisbury Cathedral へ出かける人たちもいた（Winny (1986) pp. 80 - 81）。
しかし何といっても，イギリスの代表的な巡礼地としてあげられるのは，
つぎの2箇所である。
一つ目は，イングランド中東部の Norfolk 州にある Walsingham へ詣でる
道。ここは‘The shrine of the Blessed Virgin’「聖母マリアゆかりの地」と
して知られていて，イングランド各地から巡礼たちが押し寄せた。時として，
聖地への道は，まるで夜空に輝く星のように巡礼たちでとても混んでいたの
で，‘the Milky Way’「天の川」と呼ばれたが，イングランドでの the Milky
Way は，この‘the Walsingham Way’であった（Davies, The Prologue to
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The hooly blisful martir for to seke,
That hem hath holpen whan that they were seeke.
（ll. 17 - 18.）
ここに書かれているように，「病気を癒してもらうために」というのも，
一つの理由になっている。さらに他の箇所も見てみよう。
Of fustian he wered a gipon
Al bismotered with his habergeon,
For he was late ycome from his viage,
And wente for to doon his pilgrimage.




Ye goon to Caunterbury ― God yow speede,
The blisful martir quite yow youre meede!
（ll. 771 - 772.）
これは，旅籠の主人が語った箇所だが，「カンタベリーに詣でて，聖トー
マス様のありがたいご利益を受けられるように」という意味である。
一般的な理由としては，上述のことと，Davies の The prologue to the
Canterbury Tales（p.32 - 34）を参考にしながら整理してみると，以下のよ




to venerate a shrine and saints
（２）罪を償うため
to do penance for sin
（３）病気などを癒してもらうため
to be healed of some sickness
（４）願かけをするため
to pray to God
（５）（３）と（４）のお礼参りをするため
to give thanks 
（６）聖地への旅を楽しむため
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をカンタベリー大聖堂へ派遣し，堂内でベケットを殺害させた。
T.S. Eliot は，1935年，Canterbury Festival で上演するために，この事件





You, Reginald, three times traitor you:
Traitor to me as my temporal vassal,
Traitor to me as your spiritual lord,
Traitor to God in desecrating His Church.
First Knight
No faith do I owe to a renegade,
And what I owe shall now be paid.
Thomas
Now to Almighty God, to the Blessed Mary ever Virgin
to the blessed John the Baptist, the holy apostles Peter and
Paul, to the blessed martyr Denys, and to all the saints, I
commend my cause and that of the Church
While the KNIGHTS kill him, we hear the CHORUS.
この Murder in the Cathedral に書かれているように，ヘンリー２世が派
遣した側近たちは，ベケットも知っているほどの高貴な騎士たちであった。
この騎士たちのリーダーでもある第1の騎士は，Reginald Fitz Urse，第２の








A Knight ther was, and that a worthy man,
That fro the tyme that he first bigan
To ridden out, he loved chivalrie, 
Trouthe and honour, freedom and curtesie.
Ful worthy wes he in his lordes werre,









チョーサーは，このベケットのことを‘the hooly blisful martir’（l. 18），
旅籠の主人，Herry Bailly（“The Prologu of the Cookes Tale”l. 34.）は，










Prologue to the Canterbury Tales, p.39）
「粉屋の話」の中に，この聖トーマスを使った誓言が２箇所現れている。
And swoor hir ooth, by seinte Thomas of Kent,
―“The Miller’s Tale”, l. 3291.
And seyde,“I am adrad, by Seint Thomas,
―“Ibid”, l. 3425.
巡礼たちの職業，人柄，巡礼の目的










“Namoore of this, for Goddes dignitee,”
桃山学院大学キリスト教論集　第40号
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―“The Tale of Sir Thopas”, l. 919.







要されている。この話（“The Tale of Melibee”）をなんとか終え，神に罪の
赦しを願っている（ll. 1882 - 1888.）。




But, for to tellen yow of his array
His hors were goode, but he was not gay.
Of fustian he wered a gipon
Al bismotedred with his habergeon,
For he was late ycome from his viage,
And wente for to doon his pilgrimage.




Ful worthy was he in his lordes werre,
（l. 47.）
The Canterbury Tales における巡礼の意味
—81—
この‘his lordes were’（＝the King’s war）というのは，フランスとの






















A Yeman hadde he11 and servantz namo
桃山学院大学キリスト教論集　第40号
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At that time, for him liste ride so,












Of smale houndes hadde she that she fedde
With rosted flessh, or milk and wastel-breed.
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Now, goode God, If that it be thy wille,
As seith my lord, so make us alle goode men,
And brynge us to his heighe blisse! Amen.

















It is nat honest, it may nat avaunce,
For to deelen with no swich poraille,
But al with riche and sellers of vitaille.
（ll. 246 - 248）
身につけているのも擦り切れた僧衣ではなく，法王様の法衣のようだった
と述べられている。
For ther he was nat lyk a cloysterer
With a thredbare cope, as is a povre scoler,
But he was lyk a maister or a pope.
（ll. 259 - 261）
あまりに態度が悪いので，旅籠の主人から咎められている。
Oure Hoost tho spak, “A! sire, ye sholde be hende
And curteys, as a man of youre estaat;
（ll. 1286 - 1287）
この Frere と Sommonour（後に登場）は，犬猿の仲で，Wif の Prologue
（ll. 829 - 849）でも，Frere の Prologue（ll. 1283 - 1297）でも，互いに言い
争いをしている。Sommonour からは，悪魔呼ばわりされている。
Frere and feendes been but lyte asunder.
―“Summoner’s Prologue”, l. 1674.













His resons he spak ful solempnely,
Sownynge alwey th’encrees of his wynnyng.











As leene was his hors as is a rake 
（l. 287）
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Ful thredbare was his overeste courtepy;
（l. 290）
Of studie took he moost cure and moost heede.
（l. 303）
旅籠の主人も，Clerk の Prologue において，‘Sire Clerk of Oxford’（l. 1.）
とか，‘this worthy clerk’（l. 20.）と表現しているし，この Clerk の話は，
‘a gentil tale’( l. 1217) だと認めている。聖トーマスを敬う信仰心からこの
巡礼に参加したと言われても，信じることができるほど，話の最後の神への
祈りも立派なものである。
Now Jhesus Crist, that of his might may sende
Joye after wo, governe us in his grace,
And kepe us alle that been in this place! Amen.
（ll. 1160 - 1162.)
Sergeant of the Lawe (ModE Man of the Law)：「弁護士」
当時，Sergeant of the Lawe というと，法律家のなかでも最高の地位にあ
ったと推測される。抜け目なくしっかり稼いではいるけれど，それをひけら
かさない賢さも持ち合わせている人物である。
He rood but hoomly in a medlee cote.
Girt with a ceint of silk, with barres smale;
Of his array telle I no lenger tale.





At sessiouns ther was he lord and sire;
Ful ofte time he was knight of the shire.
（ll. 355 - 356）
さらに，州の長官や会計監査官にもなったことがあるほど立派な地主であ
るとチョーサーは褒めている。
A shirreve hadde he been, and a contour.
Was nowher swich a worthy vavasour.
（ll. 359 - 360）
このような立派な大地主がなぜこの巡礼に参加したのか疑問であるが，彼
が上述の弁護士（Segeant of the Lawe）に同行していることは，弁護士から
巡礼を誘われたのかも知れない。




Haberdasshere (ModE haberdasher), Carpenter (ModE carpenter), Webbe






将来，それぞれ，City Council の Aldermen になれるよう祈願に来たとも考
えられる。新調したおそろいの服は，自分たちをその地位にふさわしい人物
に見せるためのものかも知れない。
And they were clothed alle in o lyveree
Of a solempne and a greet fraternitee.
Ful fresh and newe hir geere piked was;
（ll. 363 - 365）
Everich, for the wisdom that he kan,
Was sharply for to been an alderman.
（ll. 371 - 372）
Cook「料理人」をわざわざ随伴していたことも，自分たちを偉く見せる
ための手段であると思われる。














Ful many a draughte of wyn had he ydrawe
Fro Burdeux-ward, whil that the chapman sleep.
（ll. 396 - 397）
ときに，盗みがばれて喧嘩になり，勝つと相手を海に突き落としてしまう
ほどの「ワル」である（ll. 399 - 400.）が，自分の話の最後の祈りはまじめ
に行っている。
Thus endeth now my tale, and God us sende
Taillynge ynough unto oure lyves ende. Amen.
（ll. 433 - 434.)
Doctour of Phisik (ModE physician)：「医者」
医術にかけては，この男の右に出る者はいないほど非常に優秀な医者であ
ることは，チョーサーも認めている。
In al this world ne was ther noon hym lik,
To speke of phisik and of surgerye,
（ll. 412 - 413.)







The cause yknowe, and of his harm the roote,
Anon he yaf the sike man his boote.
Ful redy hadde he his apothecaries
To sende hym drogges and his letuaries,
For ech of hem made oother for to wynne ―















Therfore I rede yow this conseil take:
Forsaketh synne, er synne yow forsake.
（ll. 285 - 286.)







And thries hadde she been at Jerusalem;
She hadde passed many a straunge strem;
At Rome she hadde been, and at Boloigne,
In Galice at Seint-Jame, and at Coloigne.
She koude muchel of wandrynge by the weye.





Welcome the sixte, whan that evere he shal.
―“The Prologe of the Wyves Tale of Bathe”, l. 45.
本人は，すでに40歳を超えているにもかかわらず（l. 601），従順で，若く
て，元気のある男性を夫として授かるように神に祈っている。
In parfit joye; and Jhesus Crist us sende
Housbondes meeke, yonge, and fresh abedde,
And grace t’overbyde, hem that we wedde; 






And eek I praye Jhesu shorte hir lyves
That wol nat be governed by hir wyves;
And olde and angry nygardes of dispence,
God sende hem soone verray pestilence!














Wel koude he stelen corn and tollen thries.



















In youthe he hadde lerned a good myster;
He was a wel good wrighte, a carpenter.









He koude bettre than his lord purchase.
Ful riche he was astored pryvely:
His lord wel koude he plesen subtilly,
To yeve and lene hym of his owene good,
And have a thank, and yet a cote and hood.
（ll. 608 - 612 )
話が Reve の番になり，この悪徳粉屋が，さんざんな目にあう話をして，
粉屋の「アブソロンとニコラス」の話にしっかりと仕返しをしている。
And God, that sitteth heighe in magestee,
Save al this compaignye, grete and smale!
Thus have I quyt the Millere in my tale.
（ll. 4322 - 4324.)
お互いに悪態の限りを尽くしている。いずれにしろ，Millere も Reve も，
欲深く狡猾な人間であることは確かである。
The Millere is a cherl, ye knowe wel this;
So was the Reve eek and othere mo,
And harlotrie they tolden bothe two.
（ll. 3182 - 3184.)
Somonour (ModE summoner)：「召喚使」
Somonour（裁判所の召喚使）とは，容疑者に裁判所への出頭命令を伝え



















Com forth, sire Hoost, and offer first anon,
And thou shalt kisse the relikes everychon,
Ye, for a grote! Unbrokele anon thy purs.”

















Tales of best sentence and moost solaas,
Shal have a soper at oure aller cost
Here in this place, sittynge by this post,
Whan that we come again fro Caunterbury.
（ll. 798 - 801)




“God save,”quod he,“this joly compaignye!
Faste have I priked,”quod he,“for youre sake,
By cause that I wolde yow atake,
To riden in this myrie compaignye.”
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救いの手を」と神に祈って終っている。










その身分や職業に関係なく，Knight,  Squier,  Yeman,  Prioresse,  Nonne,
Preestes,  Clerk,  Persoun,  Plowman などは，「善良な人間」として描かれて
いる。
それに対して，Monk,  Frere,  Marchant,  Shipman,  Doctour of Phisik,




Carpenter,  Webbe,  Dyere,  Tapicer,  Cook,  Sergeant of the Lawe,
















Squier,  Yeman,  Noone,  Preestes,  Chanouns Yeman,  Cook
６．商売繁盛祈願をするため：
































３．“General Prologue”の24行目にある「29」人という巡礼の数（Wel nine and


















し，Spearing (pp. 94 - 95) は，当時，グリニッジは「危険な場所」という評判は
たっていなかったので，ここはチョーサーの冗談だろうと主張している。
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saint of wayfarers）」でもあったので，この Yeman が，この像を胸に付けて主
人（騎士）のお供を常にしていることが伺える。（The Prologue to the Canterbury
Tales, l. 55）







15．オックスフォード大学の All Souls College には，‘Manciple’と呼ばれる
official が実際に存在する（Grose, p. 26）。
〔参考文献〕
Alexander, M., 1986, Prologue to the Canterbury Tales, Longman Group Ltd.,
Harlow.
Benson, L.D., ed., 1988, The Riverside Chaucer, Oxford University Press, Oxford.
Blake, N.F., ed, 1980, The Canterbury Tales, Arnold Publisher, London.
Blythe. R, 1998.  Divine Landscapes ― A Pilgrimage Through Britain’s Sacred
Places, Cantaerbury Press, Norwich.
Bonnefoy, I.,（金光仁三郎　訳），2001，『世界神話大辞典』，大修館書店，東京.
Brewer, D., 1985, An Introduction to Chaucer, Longman Group Limited, London.
Coelho, P.,（山川紘矢＆山川亜希子　訳），2003，『アルケミスト』，地湧社，東京.
―――― ,（山川紘矢＆山川亜希子　訳），1995，『星の巡礼』，地湧社，東京.
Cooper, H., 1989, Oxford Guide to Chaucer : The Canterbury Tales, Clarendon Press,
The Canterbury Tales における巡礼の意味
—103—
Oxford.
Cunningham, J., 1986, The Prologue to the Canterbury Tales, Penguin Books Ltd.,
Harmondsworth.
壇　ふみ　ほか，2002，『サンティアゴ巡礼の道』，新潮社，東京.
Davies, R.T., 1985, The Prologue to the Canterbury Tales, Harrap & Co. Ltd.,
London.
De Weever, J., 1987. Chaucer Name Dictionary, Garland Publishing, Inc., New York.
Donaldson, C., 1995. The Great English Pilgrimage―From Rome to Canterbury,
The Canterbury Press, Norwich.
Duby, G.,（池田健二＆杉崎鯛一郎　訳)，1995，『ヨーロッパの中世―芸術と社会』
藤原書店，東京.
Eliot, T.S. 1968, Murder in the Cathedral, Faber & Faber, London.
Grant, M., & Hazel, J.,（西田実（主幹）ほか　訳）1999，『ギリシア・ローマ神話
事典』大修館書店，東京.





Lambdin, L.C. & R.T., 1996, Chaucer’s Pilgrims, Greenwood Press, London.
Ling, M. S., 2001.  On Pilgrimage to Walsingham, Feather Books, Shrewsbury.
Loyn, H.R., (ed.) （魚住昌良　訳），1989，『イギリス祭事・民族事典』，東洋書林，
東京.
MacArthur, E.M., 1996, Columba’s Island － Iona From Past To Present, Edinburgh
University Press Ltd., Edinburgh.
Mark, P. & Walton, C., 1994, General Prologue to the Canterbury Tales, Oxford
University Press, Oxford.




Morey, C.R., & Ferguson, G.,（中森義宗　訳編），1991，『キリスト教図像辞典』，
近藤出版社，東京.





Pratt, R.A., 1974, The Tales of Canterbury, Houghton Mifflin Company, Boston.
R. C. National Shrine, Walsingham (ed.), 1999. Walsingham: Pilgrimage and History,
The Lanceni Press Ltd. Norfolk.
Robinson, F.N. ed. 1974, The Works of Geoffrey Chaucer, Oxford University Press,
London.
Robinson, F.W., 1976, The General Prologue to the Canterbury Tales, Pan Boos,
London.
Robinson, I., 1972, Chaucer and the English Tradition, Cambridge University Press,
London.





Scott, A.F., 1974, Who’s Who in Chaucer, Elm Tree Books Ltd., London.
Skeat, W.W., 1972, The complete Works of Geoffrey Chaucer, Clarendon Press, Oxford.
Spearing, A.C. & J.E., 1985, The Reeve’s Prologue and Tale with the Cook’s Prologue
and the fragment of his Tale, Cambridge University Press, Cambridge.
田辺　保，2000，『フランス巡礼の旅』，朝日新聞社，東京.
Thomas, N. & Swan, R., 1985, The Prologue to the Canterbury Tales, MacMillan





Webb, D., 2002.  Medieval European Pilgrimage, Macmillan Distribution Ltd.
Basingstoke.
――――., 2001.  Pilgrims and Pilgrimage, I. B.  Tauris & Co Ltd.  London.
――――., 2000.  Pilgrimage in Medieval England, Hamblendon and London.  London.
米山智美，2002，『スペイン巡礼の道を行く』，東京書籍，東京.
Winny, J., Hussey, M., & Spearing, A.C., 1986, An Introduction to Chaucer,
Cambridge University Press, Cambridge.




The Canterbury Tales における巡礼の意味
—107—
The Meaning of the Pilgrims in The Canterbury Tales
Yasuhiro NOHARA
In 14th Century, when Geoffrey Chaucer lived, there were some big salient
events of history: Hundred Years’War broke out between England and
France in 1337, and the Peasants’Revolt (the peasants all over the country
rose spontaneously, demanding repeal of the tax and abolition of villeinage)
were sparked off in 1381. Between these historical events, what is worse,
England suffered the fearful catastrophe of the Black Death, the plague that
swept over Europe from the east. These events made people at that time
being uneasy and carried the society to be utterly confused.
The only way to feel at ease was to pray to God for mercy. Therefore,
many people in England went to Canterbury Cathedral, which had a
decorated Shrine for Archbishop Thomas a Becket, assassinated in 1170 by
four knights who thought they carrying out the king’s wishes. And this
Shrine became famous in England and in Europe as a place for intercession
with God, especially for the sick. The road to Canterbury was crowded with
so many pilgrims just as stars in the Milky Way.
Chaucer thought of an idea of writing a story collection of these medieval
pilgrims for Canterbury, which bore fruit as The Canterbury Tales.
That is why Diana Webb (Pilgrimage in Medieval England) says,“The
dominant image of medieval pilgrimage entertained by many English readers
is derived from Chaucer’s Canterbury Tales.”
The object of this thesis is to make each purpose of the pilgrims in The
Canterbury Tales much clearer and is to think over the meaning of the
medieval pilgrimage.
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